





Studies of the Malodor around a Paper-mill (4) 
一一一inParticular Reference to the Intensity of Odor 
and the Concentrations of Odorant as well as Odor 
Isamu SANO， Kimihiko OHY A， 
Akie TSURUIZUMI and Isamu TSUBOI 
Following出epreceding reports， three field surveys were performed to get informa-
tion about malodor in the atmosphere around a kraft-paper mill over the period from 
luly 1987 to Feb. 1988; the odorant concentration and the intensity as well as concentra-
tion of odor were measured chromatographically and olfactorily in出esame manners as 
those so far employed. 
The finding are: (1) In virtue of仕ledevelopment in the odor source control， the 
atmosphere has taken a favorable drive; nearly 50% of the odorant concentrations have 
fallen below the detection limit (O.5ppb)，仕leodor intensities have remained lower than 
step 2 (the third class in the 6-point system; lightly perceptible) and most of the odor 
concentrations have ranged from 20 to 30 ou， the rest standing less than 10 ou. 
To an appendix， a list (Table 4) was made of some of the data in the preceding and 
presents reports， and， based on it， the relations of observed odor intensity versus calcu-
lated one (Fig. 1)， of odor concentration versus odor intensity (Fig. 2) and of odorant 
concentration versus odor concentration (Fig. 3) were discussed from various points of 
vlew. 
Further， the surface concentrations of methyl sulfide at two downwind sites (Table 
2) were calculated by the use of an atmospheric di妊usionequation and the results were 
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表 l 臭気調査結果 昭和田年 7月23日
I什l、E也¥、ぴ点、¥EMR、S離度"*濃¥及、度び¥ 




時刻強度 ノレカ 7'タ 合計 (推定値)
水素ン メチノレメチノレ (16方位〕 (m/ s) 
A 0.4km 9 : 20 0.9 l.2 0.6 4.3 t (0.2) 6.3 29 2.4 5 2.0 
B 9 : 43 0.9 0.8 t (0.3) 1.0 ND 2.6~2.1 55 2.0~l. 9 SSE 2.5 
C 9 : 54 l.3 0.7 t (0.2) 0.5 ND l. 9~ l.4 <10 l. 8~l. 7 SSE 2.5 
D 0.8 10 : 06 l.7 2.2 0.5 0.7 ND 3.9~3.4 34 2.1~2.0 SE 2.5 
E 10 : 17 l.6 0.7 t (0.2) 0.5 ND 1. 9~ l.4 く10 l. 8~l. 7 SSW 2.5 
F 10 : 29 0.9 0.5 t (0.2) t (0.2) ND l. 4~0. 9 22 l. 7~1. 5 5 2.5 
Gネキ 。7 9 : 53 o It (0.3) ND ND ND 0.3 く10 SSW 0.7 
ND・0.5ppb未満キ工場の中心からの風下距離














































* 1 iJ~ えば，地点 B を例にとると， ND二 0.5(ppb)の場合，物質濃度の合計値は2.6ppbで，
従って f，が硫化水素0.308，メチノレメノレカプタン0.115，硫化メチノレ0.385，二硫化メチノレ0.19，
と求められるから 1=0.308 x (0. 95021og2. 6十1.2873) +0 .115 x (1. 25251og2. 6 +2.2320)十










時刻強度 ノレカ 7'タ 合計
水素ン メチノレメチノレ 〔推定値〕 (16方位〕 (m/ s) 
A 15: 22 l.8 0.6 t (0.4) 
B 15: 31 2.1 0.7 0.5 
C 15 : 05 l.7 l.1 t (0.4) 
D 15: 12 l.8 0.8 0.5 




t : trace 
表3 臭気調査結果一一昭和63年7月四日
臭気強度 物
l.1 ND 2.6~2.1 28 2.1~2.0 sw 2.5 
l.0 ND 2.7~2.2 21 2.1~2.0 sw 3.0 
l.4 ND 3.4~2.9 22 2.1~l. 9 sw 3.5 
l.7 ND 3.5~3.0 27 2.2~2.1 sw 3.0 
ND ND 0.2 く10 sw 3.5 
質 濃 度 (ppb) 臭気濃度 年象因子[設 硫化 メチノレメ 硫 イヒ 二硫化 (議長)風向 風速時刻強度 ノレカ 7'タ水素 γ 
A 0.6凶 10: 25 0.1 0.5 ND 
B l.3 10: 50 01 t(0.4) ND 
C 0.7 11 : 25 l.3 0.5 ND 


























メチノレ (16方位〉 (m/s) 
ND 0.5 17 sw 2.0 
ND 0.4 く10 sw 2.0 
ND 0.5 38 。





58. 7. 14~表 8 ，昭和62. 1. 20)と本報の臭気
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表4 臭気調査結果の一覧(昭和59年 1月17日~昭和63年 2月2日〕
臭気強度 物 質 濃

























































































































































度 (ppb) 臭気濃度 臭気強度
二硫化 (測定〉メチル
メ口斗 E十 (推定〕
ND 4.7~3.7 <10 2.0~2.2 
ND 2.3~1. 3 1. 6~2. 0 
ND 3.3~2.3 <10 1. 9~2.0 
ND 5.1~4.6 <10 2.2~2.3 
ND 3.3~2.8 <10 2.1~2.2 
ND 2.3~1. 5 <10 1. 6~2.0 
0.6 9.5 65 2.6 
1.2 12.8 88 2.7 
ND 3.5~2.5 <10 1. 8~2.1 
ND 2.8~1. 8 <10 1. 7~2.1 
ND 2 目 5~1. 5 <10 1. 6~2.0 
ND 8.1~7.6 47 2.4~2.4 
ND 3.8~3.3 14 1. 9~2.1 
ND 5.9~5.4 21 2.4~2.4 
ND 4.2~3. 7 <10 2.2~2.3 
0.2 6.3 29 2.4 
ND 2.6~2.1 55 2.0~ 1. 9 
ND 1. 9~1. 4 <10 1. 8~1. 7 
ND 3.9~3.4 34 2.1~2.0 
ND 1. 9~1. 4 <10 1. 8~1. 7 
ND 1. 4~0. 9 22 1. 7~1. 5 
ND 2.6~2.1 28 2.1~2.0 
ND 2.7~2.2 21 2.1~2.0 
ND 3.4~2.9 22 2.1~1. 9 


























































1 = a log n + b (2) 
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表 5 臭気発生源(煙突〕関係調査資料 昭和63年 2月2日
発 生 源、 〔煙突〉 臭気物質(研し化メチル〉
種類 煙突実体高さ 排ガス量H 排ガス温度吋 排出濃度ネd 排出強度
記号 (m) (150C， m'/ S ) CC) (ppm) (150C， m'/ S ) 
5B 70 4l. 9 62 0.08 3.35 
7B 70 63.8 65 0.29 18.5 
9B 60 5l. 0 53 0.06 3.06 
1K 24 4.7 46 <0.05 < 0.24 
2K 24 7.0 52 <0.05 < 0.35 
kK 27 9.1 46 <0.05 < 0.46 
内工場による測定，乾きガス
吋春日井市環境分析センターの測定値
( a ) 
表6 着地濃度算出用数値一覧
地点 A， B 
煙の広がり巾 風速(煙突排出 煙突有効高さ口に於ける，煙 nアhこ 地点の座標 (m) m/s) (m) 
(発生源〉 (m) 大気安定度D 風速(地上10m， 風速(地上10m，大気安定度C m/s) m/s) 
X y σy 12 σy σz 3.0 3.5 3.0 3.5 
9B 818 502 87 50 56 26 3.2 3.9 119 112 
1K 637 417 69 40 44 21 2.8 3.4 24 24 
2K 628 407 68 39 43 21 2.8 3.4 24 24 
7B 553 81 60 35 39 19 3.3 4.0 143 134 
kK 468 98 51 30 33 16 2.9 3.5 27 27 
5B 535 38 58 34 37 18 3.3 4.0 70 70 
(b) 
地 点 C， D 
煙の拡が り 巾 風速〔煙突排出 煙突有効高さ口に於ける，煙 nブbにこ 地点の座標 (m) m/s) (m) 
(発生源〉 (m) 風速〔地上10m， 風速(地上10m，大気安定度C 大気安定度D m/s) m/ s) 
X y σy 12 σy σz 3.0 3.5 3.0 3.5 
9B 868 243 91 53 59 27 3.9 4.5 112 106 
1K 688 159 74 43 47 23 3.4 4.0 24 24 
2K 679 148 73 42 47 22 3.4 4.0 24 24 
7B 605 179 65 38 42 20 4.0 4.6 134 127 
kK 519 163 57 33 36 18 3.5 4.0 27 27 
5B 596 223 64 37 41 20 4.0 4.6 70 70 
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着










???? ? 0.19 x10~3 0.17 X 1O~3 C ?
????





D <0.00 <0.00 <0.40 x10~4 : <0.47 X 10~4 
0.00 0.00 
<0.00 <0.51 X lO~3 <0.59 X10~3 
C < 0.00 < 0.00 I < l. 0 X 10~3 : < l.17 x 10~3 
D <0.00 < 0.00 I < l.12 x 10~4 < l. 31 X 10~4 








< 0.36 X 1O~2 < 0.30 X 10~2 I < 0.23 X 10-3 < 0.27 X 10~3 
ー 一一一一一一+一 一一一一一一一一一一一ト』一一一一一一一一一一一一一トー←一一ー一一ーや ー ー
<3.40X10→ <2.84 X10-4 I <0.01 X10~4 : <0，01 X10~4 
5B 
'C l. 95 X 10-2 
百十 | 
D 6い 104j5い 104|lM104iIMV 
メ'-口
1.33 X 山~2 ..1一一一?二 05 三 10ゴ一一-PR-Tri--
2.17 X 10-4 
l. 65 X 10-2 
0.00 0.00 






















端部へかけて 9B， 1 K及び2K (以上，上質紙製


































62. 4. 13 
7 . 20
10. 27 
63. 1. 29 
平 均
62. 5. 26 
8. 22 
1. 25 










6. OX 10-4 
5.0X10-4 
1.5X10-4 









硫化水素 メチノレメノレカブタン 硫化メチル 二硫化メチル
2 。 6 。
2 2 7 2 
6 3 10 3 
6 。 。 。
4 1 6 1 
2 3 2 2 
7 2 4 2 
7 1 2 。
2 。 5 。



































* 7 C(x， Y， 0)=先議;×Em(ー か×叫(動




* 8 因に，臭気強度を次式 1=0. 78431ogC+ l. 7015によって計算すると濃度1.7ppbの場合，強
度l.9，又濃度2.ox 10ーやpbの場合，強度0.37
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